Remarques

sur les Japygidae (Insecta, Diplura)
dans Ie domaine sou terrain
Par

.IEA);

signales

PAGJ.:S, Dijonl)

Arcc planchcs 45 (1)-4(j (2)

L'aire occupee par les Diploures
Japygides
a la surface du globe
s'eLend du 50e degre de laLiLude Nord it son homologue
ausLral. lIs
sont sLricLemenL lies au sol et I'on pourrait
s'atLendre
ace qu'ils aient
colonise aussi Ie domaine
souterrain
oil ils preuvent
trouver
les consLanLes de temperaLure
eL d'll1Imidite relative qui leur sont necessaires.
Or il n'en esL rien eL ils n'ont eLe que rarement
captures dans les cavites
naturelles
ou artificielles.
Dans son Cataloglls Wolf (193/1-1937) ne peuL ciLer que 6 especes
reparties dans une dizaine de groLLes ce qui est fort peu si I'on considere
les auLres groupes
d'ArLhropodes.
Depuis ceLLe date la IiLteraLure
biospeleologique
s'est enrichie
d'une
masse enorme
de documents
faunisLiques
allanL de la simple Iiste des animaux
captures
lors de
l'exploraLion
d'une groLLe aux monographies
Lres specialisees.

II m'a pal'll inLeressanL, un siecle apres la descripLion pal' lIaliday
(IS6~) de Japy.?; solilllgllS, Ie premier Japygide connu, de faire Ie point
de nos connaissances

a

ce sujeL.

Apres avoil' donne une lisLe des Japygides
signales
des ca\'ites
naturelles
ou arLificielles,
j'essaierai
de LireI' (]llelques
conclusions
quant
la colonisaLion du domaine souLelTain par ces Insectes.

a

I. J,iste des formes
Je grouperai
les ciLaLions de cap Lures pal' conLinent et par pays avec
leurs fronLicres actuelles.
QuanL aux denominaLions
des formes rencontrces je ne donnerai
que les indications
synonymiques
sLrictement
indispensables.
I) Laboratoire
de Dijon.
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ASIE
Afghanistan
f( ohjapyx

Lalandar,

lindbergi Pages. - Grotte de Dahan-Ghar'
1 ex., Pages (1962).

pres de Tang-

Birmanic
Japyx

indiclls Oudemans. - Farm Cayes, Annandale

(1913).

lUalaisie
Bllrmjapyx
paronae Silvestri, (= I apyx in/crus Carpenter). - Batu
Caye, Dark Cave, Selangor, 2 ex., Carpenter (1932); cf. Pages
(1962).
AMEIUQUE
mats-Ullis
Jl[ etajapyx

sllbterrancils (Packard). - « ••• in a small caye a few rods
North of White's Caye (which may be called \\'hite's Caye, Jr.)
and from 40 to 50 feet from the mouth consequently in partial
daylight, a specimen of Japyx.», Packard (1874)2).
Occasjapyx lw/oidi (Silvestri). - Potter Creek Cave, Shasta COllllty,
Californie,3 ex., Silvestri (1928).
J.\Icxil1ue
Japyx sp. - Spukil
Pearse (1938).

Caye, Calcohtok

Hacienda,

Yucatan,!

ex.,

AFR IQUE
Ucpllbliqllc

dll Congo (ex Congo beIge)

A llstrjapyx lelellpi Pages. - Grotte de M' Boma, region de Thysyille
Bas Congo, 1 ex., Pages (1952b).
Oncojapyx pcrarmatlls Pages. - Grotte de Lemba, region de Kipangu,
Bas Congo, 1 ex., Pages (1952b).
Oncojapyx basilcwskyi Pages. - Grotte B. 12, region de Thysville,
Bas Congo, 1 ex., Grotte Luis Van den Berghe (Grotte Kanka),
region de Kiende, Bas Congo, 1 ex., Pages (1952b).
Oncojapyx basilcwskyi ssp. pilosior Pages. - Grotte B. 15 d, region
de Thysyille, Bas Congo, 2 ex., Pages (1952b).
2) Celle espece est eitee de la Mammolh Cave dans Ie \VoH et de nombreux
aulres ouvrages; il n'en est plus fait mention dans Ie travail de Packard de
1888 et je n'ai pu trouver la description annoncee par ce dernier en 1874.
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Oncojapyx basilewskyi
ssp. ?pilosior Pages. - Grotte
region de Thysville, Bas Congo, 1 ex., Pages (1952b).

de Kunga,

Tanganyika
Catajapyx jeanneli Silvestri. - GroLles A (1 ex., Type!) et C (1 ex.)
du Kulumllzi, Kyomoni, District de Tanga, Silvestri (193Li).
EUHOPE
},'rallce
J apyx. - Catacombes de Paris, 1 ex., Vire (1896); cf. Pages (1951).
J apyx solijugllS Haliday. - Catacombes de Paris, HOlllbert (1924),
cf. Pages (1951); Traou de Guille pres de Digne (Basses-Alpes),
1 ex., Peyerimhofl' (1906), cf. Pages (1952 a).
Metajapyx
codinai (Silvestri). - Grotte de Gourgue pre~ d'Arbas
(Haute Garonne), 1 ex., Silvestri (1934); GroUe d'En Brixotpres
de la Preste (Pyrenees Orientales), 1 ex., Pages (1952a).
111etajapyx doderoi (Silvestri). - Grotte de Castel-Mouly it Bagneres
de Bigorre (Hautes Pyrenees), 1 ex., Silvestri (193Li).
Metajapyx galliclls (Silvestri). - Grotte de Sainte Helene it Foix
(Ariege),3 ex., Silvestri (193Li).
Dipljapyx
jagniezi Pages.' - Grotte l\lars pres de Vence (Alpes
Maritimes), 5 ex., Pages (1952a).
Proljapyx major (Grassi). - Catacombes du .Museum national d' Histoire natllrelle de Paris, 1 ex., Pages (1951).
Yougoslavic
Iapyx caricolus .Joseph. - Grotte
.Joseph (1882) 3).

de Corgnale

(Vilenica),

3 ex.,

3) Dans l'Animalillln
Cavemarum Calalogus on trouve .I. cavicolus cite du
Jagdloch et.l. forficularis de /. 10caliU's: Grotte de S. Servolo, Gr. de Corgnale,
Piuka .Jama et Koschanski griza avec, dans les 2 cas, les rCferences aux tra"'lUX
de Joseph (1882) et de Latzel (1922). Si I'on se rapporle iJ. !'invenlaire
des grottes: 1°-Aucun .lapyx dans Ie .Jagdloch et la Piuka .Jama; 2 -.l.cavicolus cite de Corgnale d'apres Boegan (1897); :1°-.1.forf icularis note des
grottes de Corgnale, S. Servolo et la Koschanski griza d'apres .Joseph (1882)
et Boegan (1897).
.Ie n'ai pu consulter Ie travail de Boegan et n'ai cite que les stations
indiquees pal' .Joseph. D'ail!eurs les descriptions de cet auteur sont parfaitement inutilisables et I'on peut meme se demander s'il a bien vu des Japygides; en to us cas certains des caracteres qu'il indique, meme en lenant
compte du fait qu'il devait travail!er sur du materiel conserve iJ. sec, sont
inconnus chez les espcces de J apygides actuellemen t decri tes ; je ne citerai par
exemple que les grilTesflnement crenelees de.l. cavicolus et !'apophyse portee
par Ie second article an tennaire de .I. forf icularis.
0
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Japyx

forficlllaris

.Joseph. - Koschanski

Pages

griza pres de Kaal, .Joseph

(1882).

Melajapyx

braueri

(VerhoefT). - Postumia,l

ex., Silvestri

(1948).

Italic
J apygidae. - Zubbio delhi ~lolaI'a, Palermo, Sicile, de Stefani ('1941).
jlf elajapyx braueri (VerhoefT). - Bucco della Vecchia dans les Monte
Covolo, entre Brescia et Salo, 1 ex., Silvestri (1948).
ill elajapyx bralleri (?). - Pertuzo do Paolin, n° 8 Li, sur Ie Monte
Fascie, pres de Genes, Genova, 1 ex., Sanfilippo (1950).
M elajapyx moroderi ssp. palrizianus Pages. - Grotte de San Giovani
pres de Domus Nova, Sardaigne, 2 ex., Pages (1953).
Dipljapyx
nexus Silvestri. - Grotte Spadoni pres de Fabiano,
Spezia, I ex., Silvestri (1948).
I~spagne
(Verhoel1'). - Cueva de la Zarza de San l3las a
Bocairente (Valencia), 1 ex., Silvestl'i (1934); Cueva Santa a
Ibiza (l3aleares), 1 ex., Pages (1950).
Melajapyx moroderi (Silvestri). - Cueva de las Maravillas de Alcira
(ou de Carcagente), (Valencia), 2 ex., Silvestri (1929, 1(34); Cueva
del Buscarron (Valencia), 1 ex., Silvestri (1934).
Proljapyx major (Grassi). - Bauma dels Encantates, Camprodon,
(Gerona), Pages (1950).
Jlomojapyx esparlOli Pages. - Cueva Campanet, ~lallorca, (l3aleares),
1 ex., Pages (1950) .
J1l onojapy,r; simplex

.Ie n'ai tenu compte dans la liste ci-dessus que des localites publiees
que j'ai pll verifier et cela explique pourquoi cette liste est tres certainement incomplete. D'llIle part en el1'et l'eparpiJlement dans de tres
nombreux periodiques d'importance fort inegale des citations qui nous
concernent rend pratiquement
impossible Ie depouillement de tous
les comptes-rendus d'explorations de grottes, seule maniere de savoir
si des animaux y ont ete trouves et dans ce cas s'il y avait des .Japygides. D'autre part les autelll's ont ete sou vent fort peu precis quant
a la position systematique exacte a donner aux J apygides qui sont
cites tantot comme des Thysanolll'es (terme groupant suivant les
auteurs et la date de leurs publications soil, J'ensemble des anciens
Insectes Apterygotes, soil, uniquement les ~Iachilides et les Lepismatides) tantot comme Diploures ce qui designe aussi bien les Campodeides que les .Japygides; il m'a ete materiellement impossible de
verifier la presence de ces derniers Insectes dans les captures ainsi
rapportees.
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Pour completer cette liste je dois signaler que de nombreux correspondants que je ne saurai trop remercier ici, m'ont fait parvenir
leurs captures du domaine souterrain; les determinations
exactes et
les localites precises feront 1'0bjet de notes ulterieures; je me contenterai ici de dire que je possiJde des Japygides cavernicoles d'une trentaine de grottes franQaises, italiennes, espagnoles, portugaises, grecques,
turques, marocaines, sud-africai~es, nord- et sud-americaines.
II
L'analyse quantitative
de la liste precedente fait apparaitre deux
faits interessants: 1°-Des J apygides ont eLe trouves dans des grottes
eparpillees sur toute l'aire de repartition mondiale de la famille et
1'0n remarquera aussi que Ie nombre de citations est en correlation
etroite avec l'intensite des recherches biospeleologiques menees dans
un pays donne, ce qui explique leur absence en particulier de ]'AmeJ'ique du Sud et des gran des iles du Pacifique et de l'Ocean Indien;
2°-poUl' la quarantaine de gJ'ottes citees a peine plus d'une cinquantaine de specimens ont etc recueillis au total depuis la capture du
premier J apyx cavernicole connu, par Packard en 187!i dans la «White's
cave, .Jr.», ce qui range les Japygides parmi les cavernicoles les plus
rares.
Du point de vue qualitatif des 29 formes denombrees plus haut,
23 seulement sont bien definies specifiquement et reconnaissables; on
peut les repartir en deux groupes.
Le premier comprend des especes qui ont ete trouvees ala fois dans
Ie domaine endoge et dans les grottes: Bunnj. paronae, J. solijugus,
ill elaj. braueri,
ill elaj. codinai,
Jli elaj. sllblerraneus,
ill onoj. simplex,
Prolj. major, auxquelles il convient d'ajouter Diplj. jagniezi et 11ornoj.
espailOli dont j'ai revu des specimens de sLations endogees et Ie Japyx
indicus d'Annandale qui est peut-etre un lndjapyx indicllsvar. birmana
Silvestri. Au total dix especes.
Ces formes sont vraisernblablement
des Lroglophiles au sens de
Hacovitza (1907): «[Animaux qui] habitent constamment Ie domaine
souterrain, mais de preference ses regions superficielles; ils s'y reproduisent, rnais ils peuvent aussi eLre rencontres a l'exterieur». Or si
I'on n'a jamais cons tate la reproduction efTective des Japygides dans
les grottes celle-ci est cependant parfaitement possible et 1'0n notera
d'ailleurs que rares sont les especes endogees dont on connait les larves
et encore plus celles dont on a decouvert des pontes; j'emploie Ie terme
de troglophile de preference a celui de trogloxime pour bien marqueI' Ie
«filtragel) de formes qui semble s'operer parmi les endogees; il est en
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erret remarquable que des especes tres communes comme pal' exemple
en France Dipljapyx hlunberti (Grassi) et JIetajapyx lemthi (Silvestri)
ou les Catajapyx en EUI'ope centrale n'aient jamais etc trouvees dans
des grottes. B. Conde emploie la meme terminologie dans son etude SUI'
les DiploUl'es Campodeides cavernicoles du globe beaucoup plus communs et varies (1955).
Les treize formes restantes pourraient etre qualifiees de troglobies
puisqu'elles (<ont P0Ul' habitat exclusif Ie domaine sou terrain et se
trom'ent de preference dans ses parties les plus profondes» (Hacovitza,
1907) ce qui revient a dire qu'on ne doit jamais les rencontrer dans Ie
domaine epige ou endoge. 01' les J apygidcs ca vernicoles ne sont Ie plus
sou vent connus que par un seul exernplaire et rien n'empeche de
penseI' que des recherches app,'ofondies dans Ie domaine endoge, au
voisinage des grottes, ne perrnettront pas d'en rencontrer; on notera
aussi que bien des citations de Japygidcs cavernicoles s'appliquent a
des individus trouvcs «a l'entrce'), «dans la zone eclairce'), «a peu de
distance de l'ouverture de la grotte') donc dans une zone 011les presomptions d'avoir afTaire 11des trogJophiles, sans etre absolues, sont
tres grandes. Comme d'autre part nous ne pouvons pas plus que precedernment nous baser sur la reproduction, force nous est de rechercheI'
une autre voie pour distinguer les troglophiles des vcritables troglobies.
Si I'on admet que Ie troglobie prcsente statistiquement
pal' rapport
il ses congeneres endoges une depigmentation
plus ou moins poussee,
un allongement des appendices et une augmentation d1l nombre et de
I'importance des organes sensoriels nous p01lvons alors reconnaitre
dans cet ensemble de treize formes uniquement cavernicoles deux
groupes.
Le premier renferrnera les especes don tIes caracteres morphologiques ne s'ecartent pas de ceux du Japyx endoge «standard,); ce sont:
Cataj. jeanneli, Diplj. nexus, ill etaj. r1oderoi, ill ctaj. gallicus, M etaj.morodcri, Occasj. kofoidi et les q1latre OncojllpyX que j'ai decrit du Congo.
On peut considerer ces formes comme des troglophiles et il est tres
vraisemblable
lIu'elles seront capturees 1lIl joUl' dans des localitcs
strictement endogees, ainsi que cela s'est produit P0Ul' les dix especes
}Jrecedentes.
Hestent trois especes q1li presentent a des degres divers les caracteristiques statistiques dll troglobie ideal: A ustrjapyx lelcupi, Kohjapyx lindbergi et J1J ctajapyx moroderi ssp. patrizianus. Elles paraissent
montrer trois etapes dans l'adaptation it la vie dans Ie domaine souterrain et j'en rappellerai ci-dessous les caracteres principaux.
M etajapyx mororicri ssp. patrizianus
Pages. La coloration, les longueurs relatives des phaneres, Ie nornbre et la forme des organites senso-
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riels antennaires sont identiques it ceux d'especes endogees, comme
aussi ceux de la f. Lyp., ca vel'llicole d' Espagne. La forme sarde semble
cependant monLI'er' un debuL d'adapLaLion it la vie souLerraine se
revelanL par un allongement de ses appendices thoraciques et abdominaux. Les figures 1 eL 2 monLrenL c6Le a c6Le Ie segment 10 eL les cerques d'un rnoroderi f. typo ~) et de la ssp. patrizianlls.
Kohjapyx lindbergi Pages esL a un sLade d'evolution plus avance.
La coloraLion de I'animal conserve depuis peu en alcool eLaiLbeaucoup
plus faible qu'it l'ordinaire et en particulier celie des derniers segments
abdominaux eL des cerques qui eLaienL d'un brun beau coup plus clair.
L'allongemenL des appendices Lhoraciques eL des cerques sans etre
encore Lres marque est cependanL bien net; on noLera la longueur
remarquable du 10c segmenL abdominal sur la figure 5. Enfin si les
LricboboLhries des articles Lj a 6 des antennes ne semblenL montrer
aucune dil1'erence avec celles d'un Japygide non caver'nicole, il n'en
est pas de meme des sensilles placoides de I'article apical de ces appendices ou ils sont en nombre superieur a celui d'un endoge (9 et 12 au
lieu de G ou S LypiquemenL) et d'une forme un peu speciale, moins
saillants it la surface de I'article.
A llstrjapyx lelellpi Pages semble etre Ie .Japygide acLuellemenL conIllI
Ie plus evolue dans Ie sens troglobie Lypique. De couleur jaune tres
pale, it peine plus fonce aux cerques, cet animal avaiL un aspecL Lres
grele dans Ie Lube de chasse qui Ie contenait eL son etude monLre un
allongement relaLif de to us ses phaneres et appendices. Les pattes sont
longues, greles, pileuses, les phancres de la face sternale des Larses sont
allonges, assez fins et ne peuvent etre qualifies de spiniformes comme
c'esL la regIe chez les endoges ; noLons aussi une soie tres fine eL simleuse, vraisemblablemenL sensorielle, Sur la face Lergale du meme segment et dont je n'ai jamais revu I'homologue chez d'autres especes.
Les cerques donL Ie rapporL de leur longueur it leur largeur, egal a 2,5,
est tout a faiL normal, paraissent d'autant plus allonges qu'ils sont
Lres faiblemenL arques et depourvus de saillies importanLes sur leur
marge inLel'lle. La gI'ande Laille des macrocheLes recouvrant les divers
scICrites du corps est remarquable ; il existe des formes endogees qui
onL de tres longs phaneres ]/lais parmi celles que je connais aucune
ne monLre un allongement sirmI!Lane de toutes les soies. En ce qui
concerne les organes sensoriels antennaires nous devons considerer
separemment les trichoboLhries portees par les arLicles Lj a 6 eL les
sensilles placoides de I'article apical. Les premieres sont au nombre
4) Exemplaire <i' de la Cueva de San .Juan pres de Pego, (AlicanLe),
H. CoifTaiLcall. eLleg., 29. 4. 52., (capture inediLe).
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typi(lllC de 13 mais deux d'entre elIes, la Lergale submediane de I'articJe 4 et la Lergale subanterieure du 5e, monLrent pal' rapporL aux
onze autres, conformes au type normal, les divergences suivanLes : leur
embase eL leur diametre propres sont deux fois plus importants, leur
longueIII' egale 4 a 5 fois celle de lellI's voisines et leur pubescence est
bien plus longue et fOllI'nie ; ces modifications semblent etre en rapport
avec une meilleure perception des vibrations de I'atmosphere environnante. Les sensiJles placoldes sont au nombre de 14 au lieu de 8,
nombre Ie plus cleve pour une forme endogee ; ceLLeaugmenLation du
nombre de base maximum est apparemment produit par un dedoublement des deux sensiJles placoldes proximaux stel'llaux anterieur et
posLerieur et des It disLaux ; till fait analogue pouvait deja s'obsen'er
chez j( ohjapy.'C lindbergi mais avec moins de netteLe et asyrneLriquemenL; la forme de ces sensilles est aussi tres nettement difl'erente de
celle des endoges car au lieu d'cLre fortement en saillie ala sllI'face de
J'arLicle ils sont au contraire intel'lles et je les ai nomllHls cryptes sensorieJles dans la diagnose originale.
Cet ensemble de caracteristiques
me parait assez important P0III'
que l'on doive considerer A llstrjapyx lelellpi comme un troglobie vrai.
En conclusion on esL oblige de constater que les Japygides pollI'tant
apparemment
hien «preadaptes» a Ja vie dans les ca \'ernes par leur
structllI'e morphologique qui est celle des vmis endoges (allongement
des appendices, cecite, depigmentation)
n'ont en fait que tres faiblement colonise le domaine souterrain ; comparativement
aux Diploures
Campodeides dont on connait une soixanLaine de formes Lroglobies,
(Conde, 1955), on peut mome affirmer que les Japygides n'ont aucune
vocation a la vie dans les cavernes. Ceci est peuL-otre a compareI' avec
ce qlli se passe dans d'autres groupes d'Arthropodes
terrestres. Chez
les ~lyriapodes par exemple, pratiquemenL LOllSles groupes fOllI'nissent des trogloxenes et des troglophiles mais seuls les Diplopodes ont
donne naissance a des troglobies veri tables ; paraJlelement on rernaI'quera que les J apygides et les Chilopodes se nOllI'rissent prillcipalement de proies vivantes qu'ils pourchassent salis trove dans les fissures du sol alors que les Campodeides et les Diplopodes sont presque
exclusivemenL saprophages ou phytophages. Or des detritus de toutes
sortes, surtout vegetaux, SOllt continuellement amenes dans les grotLes
parIes eaux de ruissellement au travers des fissures pIllS ou moins
etroiLes du sol, de plus les formes inferieures du regne vegetal peuvent
se developper avec SIIcci~sdans I'atmosphere saturee d'eau des cavernes;
on pellt donc admeLLre que des formes phytophages aient une condition
de moins a remplir pour evoluel' dans Ie seIlS cavel'llicole. II faut
cependant se gardeI' de conclure que cette «facilite», relative, a se
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procurer
de la nourriture
suffise a expliquer
l'existence
de troglobies
dans ces groupes;
il est en fait impossible
actuellement
d'imaginer
pourquoi
certaines
lignees ont fourni des troglohies
veritahles
de
preference
d'autres,
phyletiquement
voisines
et tout allssi hien
preadaptees
nos yeux
cette evolution vcrs la vie souterraine;
il y a
<<llll
quelque
chose '} de plus dans Ie potenLiel evolutif de ces Iignees
privilegiees,
sinon on ne comprendrait
pas pOllrqlloi tous les phylllms
evolutifs
des Campodeides
et des Diplopodes
n'aienL pas donne

a

a

naissance

a des

a

troglobies.
RESUME

Une cinquantaine
de Japygides appartenant
a 29 formes distincLes dont
23 seulemenL sont identifiables, ont ete captures depuis 187!1 dans des caviLes
souterraines
du monde en LieI'. Une lisLe en est donnee par continent eL pal'
pays. Dix especes trouvees dans les groltes et dans Ie sol sont considerees
comme troglophiles, terme utilise de preference a Lrogloxene pour marqueI'
Ie filtrage qui parait s'e!Tectuer parmi les formes endogees. Des 13 especes
restantes, toutes denommees troglobies, 3 seulement presentent des particularites morphologiques
imputables a une adaptation
au milieu cavel'l1icole; JlIetajapyx morode/'i ssp. pat/'izianus Pages de Sardaigne ne IIlonLre pal'
rapport a la f. typo qu'un legeI' allongement du IDe miLe eL des cerques;
J(ohjapyx lindbe/'gi Pages d'Afghanistan
se caracLcrise parson Lres long IDe
urite, ses cerques relativement
eLroits et la presence de plus de 8 sensilles
placo"ides (nombre de base maximum chez les endoges) sur l'article apical
des an tennes; A ust/'japyx leleu pi Pages du Bas Congo se rap proche Ie plus de
I'aspect du vrai troglobie : presque entieremenL c\epigmente, d'aspecL grele,
avec des paLtes allongees, des phaneres tres longs eL, sur les antennes,
2 trichobothries
4 a 5 fois plus longues que les autres, normales, ainsi que
l!I sensilles placo"ic\es a I' apex.
En conclusion on compare l'adapLation ala vie cavel'l1icole chez les Diploures et les l\lyriapodes et I'on cons tate que les groupes presque exclusivement phytophages
ou saprophages des Campodeides et des Diplopodes onL
fourni un grand nombre de vrais Lroglobies alOl's que des animaux a peu
pres uniquement cal'l1assiers comme les .Japygides et les Chilopodes n'en ont
au conLraire produit que tres peu.

SUl\IyIARY
About 50 japygids, belonging Lo 29 distincL forms of which 2B are recognizable, have been collected since 187!I in caves all over Lhe world. A list is
given, by continent and by counLries. Ten species found boLh in the soil and
in caves are called Lroglophiles Lo emphasize the sorting which seems to
occur among endogenous species. Of the remaining 1B species, all considered
troglobites, only 3 show morphological peculiarities which can be ascribed
to adaptation
to cavernicolous life: (1) Metajapyx morode/'i ssp. pat/'izianus
Pages from Sardinia shows a slightly longer 10th uriLe and cerci than the f.
typ.; (2) J(ohjapyx lindbel'gi Pages from Afghanistan is characterized
by its
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very long 'loth urite, its relatively slender cerci, and the presence of more
than 8 placoid sensillae (maximum hasic number in endogenous species) on
the apical segment of the antennae; (3) A uslrjapyx leleltpi Pages from the
Lower Congo fits most closely the pictlll'e of the true troglohite - almost
entirely depigmen ted, slender, with elongate legs, long setae, and the an tennae
with two of the trichobothria
4 to 5 times as long as the other typical 11,
as well as 'I!I placoid sensillae on the apical segmen t.
It is noted in the conclusion that, among the Diplura and Myriapoda, the
almost exclusively phytophagous
or saprophagous
Campodeids and millipedes include a large number of true troglobites, in contrast with the cal'llivorous Japygids and centipedes, which have very few troglobites.
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I. Metajapy.x moroderi (Silv.), f. typ., c,? de la Cueva San Juan (Alicanle),
urolergite 10 el les cerques, e = 600 fl.. - 2. Metajapyx moroderi ssp. patrizianus
Pages, <5 de la grotte de San Giovani (Sardaigne), - idem -, e = 600 iJ-. 3. Metajapyx dolinensis (VerhoelT), c,? de la foret de la Bi!;ina (Yougoslavie),
article apical des anlennes illuslranlle
lype it 8 sensilles placoldes, e = 100 fLo
- floDipljapyx humberti (Grassi), c,? de BOlll'gogne, un sensille placolde lypique
vu de face el de prom, e = 18 iJ-.
5. Kohjapyx lindbergi Pages, <5 de la grotte Dahan-Ghar
(Afghanislan),
UI'olergile lOci les cerques, e = 1160 iJ-. - 6. - idem -, article apical de I'antenne gauche, e = 100 iJ-. - 7. - idem -, sensille placolde vu de face et
prom, e = 32 iJ-. - 8. Austrjapyx
leleupi Pages, c,? de la grotte de J\l'Boma
(Congo, e.x beIge), UI'otergile 10 et les cerques, e = 305 iJ-. - 9. - idem-, arlicle
apical de I'anlenne gauche, e = 58 iJ-. - 10. - idem -, sensille placolde vu de
face et de prom, e = 26 iJ-.
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